











Organizing Premonitions: Concerning the Exhibition 
“Yves Tanguy et objets d’Amérique” (1927)
Takashi NAGAO
Abstract
　This paper aims to consider the exhibition “Yves Tangy and the American Objects” held at the Surrealist Gal-
lery (Paris) in 1927. As Jennifer Mundy pointed out (1983), the titles of exhibited Tanguy’s works were taken 
from Charles Richet’s “Traité de métapsychique,”, which gave the exhibition a disturbing atmosphere of death. 
American objects exhibited at the same time also shared the problem of death, as indicated by Paul Eluard’s pref-
ace.
　The point is not, however, death as a subject but death as a function. All Tanguy’s exhibited works have a com-
mon title, “When They Shoot me.” The original text in “Traité de métapsychique” is: “When they shoot me, I will 
appear in your cell to prove the immortality of the soul”; in other words, this title has a magical function that 
allows for the dead to return. Furthermore, considering that the exhibition was held at midnight, it can be under-
stood that one of the models of this exhibition is a spiritism session; in fact, American objects functioned at 
ceremonies of sacrifice and of funeral were a kind of tool for this seance.
　This exhibition, however, was not a a spiritism session in its original sense because surrealism denied the exis-
tence of spirits. Rather, it was an attempt to expect and encourage something to happen by organizing a disturbing 
premonition of death.
　Behind this is the Nadja experience by Breton. In his preface, Breton considered the relationship between “what 
you can understand (because you have seen it)” and “what you can’t understand (because you have never seen it)” 
as an important problem of surrealism. Tanguy’s works and American objects belong to the latter category; there-
fore, something must happen that changes incomprehensible to understandable, as Nadja did at Breton’s 
apartment. This exhibition was an attempt to invite something that would encourage this change by organizing a 
disturbing premonition of death.
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を期待する試みとして捉えてみたい。
1．「イヴ・タンギーとアメリカのオブジェ」展
　この展覧会は、パリ 6区のジャック＝カロ通り 16番に当時あったシュルレアリスム画廊において 1927年 5











⑶　シュルレアリスムの展覧会実践についての研究としては以下の著作がある。Adam Jolles, The Curatorial Avant-Garde: Surre-






























































⑹　3、7、9、11、12、16、17、18、19、20、22については以下で確認できる。Pierre Matisse, Kay Sage (eds.), Yves Tanguy: Un 
recueil de ses œuvres / A Summary of His Works, Pierre Matisse, New York, 1963, p.38, 42, 44, 48-54, 59. また 4と 6については以
下を参照のこと。Karin von Maur (ed.), John Brownjohn, John S. Southard (tr.), Yves Tanguy and Surrealism (exh.cat.), The Menil 
























⑺　Tableaux de Man Ray et objets des îles (exh.cat.), Galerie surréaliste, Paris, 1926.
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⑻　James Johnson Sweeny, “Interview with Yves Tanguy,” in: The Museum of Modern Art Bulletin, vol.13, nos.4-5, The Museum of 
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、真珠のように輝き
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、ぬるぬる
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とした腹が私
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〔リシェ〕を動揺させた
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」と低い声で告げ、手を振り「じゃあね
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、右に菫がある
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、あなたは来るか
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、君の独房に現われて魂の不滅を証明してやろう





























réalisme et arts primitifs: Un air de famille, Fondation Pierre Arnaud, Hatzje Cantz, Ostfildern, 2014.
27　この問題に関しては以下を参照。木水千里『マン・レイ──軽さの方程式』三元社、2018年、306-322頁。
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んだアフリカ芸術ではなく、オセアニアやアメリカ大陸の未開芸術に関心を寄せたことはよく知られている。
『シュルレアリスム革命』誌第 6号（1926年 3月）には、オセアニア（メラネシア）のニューメクレンブルグ

































28　La révolution surréaliste, no.6, Paris, mars 1926, p.4; no.7, Paris, juin 1926, p.16; nos.9-10, Paris, octobre 1927, p.34.
29　Ne visitez pas l’Exposition Coloniale, mai 1931; Premier bilan de l’Exposition Coloniale, 3 juillet 1931, reprinted in: José Pierre 
(ed.), Tracts surréalistes et déclarations collectives 1922-1939, t.1: 1922-1939, Eric Losfled, Paris, 1980, unpagenated.





33　André Breton avec collaboration de Gérard Legrand, L’art magique, Club français du livre, Paris, 1957, reprinted in: Breton (OC), 
t.4, Gallimard, Paris, 2008, pp.47-289.（アンドレ・ブルトン著、巖谷國士ほか訳『魔術的芸術』（普及版）、河出書房新社、
2002年）
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、君の独房に現われて魂の不滅を証明してやろう















35　Paul Eluard, “D’un véritable continent,” in: Tanguy (1927), unpagenated.
36　Mundy (1983), p.210.
37　André Breton, “Entrée des médiums” in: Littérature: Nouvelle série, no.6, Paris, novembre 1922, pp.1-2, reprinted in: Breton (OC), 
t.1, pp.274.（アンドレ・ブルトン著、巖谷國士訳「霊媒の登場」『アンドレ・ブルトン集成 6』人文書院、1974年、129-138頁）
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そこで何かが起こること





会ったのは 1926年 10月、ナジャが最終的に療養施設に送られたのが翌 1927年 5月 14日、「イヴ・タンギー




























38　André Breton, “Le message automatique,” in: Minotaure, nos.3-4, Albert Skira, Paris, décembre 1933, pp.54-65, reprinted in: 
Breton (OC), t.2, pp.375-392.（アンドレ・ブルトン著、巖谷國士訳「自動記述的託宣」『アンドレ・ブルトン集成 6』人文書院、
1974年、328-348頁）
39　André Breton, Nadja, Gallimard, 1928; Breton (1963).
40　巖谷國士「解説」、『ナジャ』岩波文庫版、315-345頁。
41　巖谷國士による註を参照。『ナジャ』岩波文庫版、207頁（註 12-1）。
42　Tanguy (1927), unpagenated. 邦訳対応箇所は以下。長尾（2015），190-191頁。このテクストは微細な修正を経て、『シュル
レアリスムと絵画』（1928年）に収録された。
43　Théodore Flournoy, Des Indes à la planète Mars: Étude sur un cas de somnambulisme avec glossolalie, Félix Alcan (Paris), Eggi-
mann (Genève), 1900.
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